




On the Logistics Partnership Establishment
in Relation with the Structural Change in Shipping Industry
 MIYASHITA Kunio　
Abstract
　Shipping industry has endeavored to establish the logistics partnership with shippers in 
two directions. One is composed of the long term transport contract and the medium term 
contract of aﬀreightment in bulk carrier and tanker shipping markets in order to avoid the 
sudden and drastic change in free market freight rates, both of which are the transformation of 
consecutive voyage charter contracts based on the full cost principle including the stable proﬁt. 
The other is the development of third party logistics, which is the response of liner shipping 
to logistics strategies of shippers of ﬁnished goods and parts in manufacturing and distribution 
industries. It is certain that the basic stream of logistics partnership has been supported either 
by the voluntary originality conception in free shipping markets or the policy inducement 
of government in oligopolistic one. Thus the sufficient condition of logistics partnership has 
been established by the eﬀort of ﬁrm or government. At the same time it is necessary for the 
market participants to seize the chance of structural changes in shipping life cycles as the 
necessary condition for building up the logistics partnership. The purpose of this paper is to 
make clear the necessary and suﬃcient condition for logistics partnership establishment from 
the viewpoint of system building and structural change in shipping industry.
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 2  OEM （Original Equipment Manufacturing）は相手先ブランド生産，や EMS （Electronic 
Manufacturing Service）は電子部品の製造受託サービス，を指す。例えば，Kimura, F. （2008）， 
The Mechanics of Production Networks in Southeast Asia: Application of International 
Theory Approach, in Kuroiwa, I. and T. M. Heng, （eds.）， Production Networks and Industrial 
Clusters, IDE-JETRO, pp. 40-41では，東アジアでみられる多様なアウトソーシングの一例とし
て OEM と EMS が挙げられており，ここにも取引費用が発生することが指摘されている。確
かにその点には留意する必要はあるけれども，しかし宮下國生（2007），「日本におけるロジス
ティクス革新の実証分析」『大阪産業大学経営論集』９巻１号，図表５及び図表６，11-12ペー
























 3  この点に関する現実の経過，理論的枠組み，実証分析の結果については，宮下國生（2010），「国
際ロジスティクスサイクルと日本経済の構造転換」『大阪産業大学経営論集』11巻２号，61-83
ページならびに Miyashita, K. （2010），International Logistics Strategy and Modal Choice, 
in T. C. Grammenos （ed.）， Handbook of Maritime Business and Economics, second edition, 
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Tinbergen, J. （1931）， “Ein Shiffbauzyklus”， Weltwirtshaftliches Archiv, 34 Bd., S.153-164. 
Tinbergen, J. （1959）， “Tonnage and Freight,” in Tinbergen, J., Selected Papers, North-
Holland, pp. 93-111. 1959年に刊行された本書に収録されたティンバーゲンの論文は，当初，
1934年にオランダの景気循環研究所から出版されたペーパーである。
 5  宮下國生（1978），『海運市場論』，千倉書房，１-５ページ。
























逆に長期の契約期間における輸送数量の方を特定するという数量契約（COA; Contract of 
 

























 8  宮下國生（2010），「外航海運市場」，杉山武彦編著『交通市場とインフラ整備の経済分析』　有
斐閣，第５章第１節，近刊。
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18  サ イモンによれば，戦略的パートナーシップがリスクヘッジに対して完璧には機能しないこ
とは，国際 PFI プロジェクトにおいても明らかであるが，しかしイギリスでは，この組織の
SCM の維持のため，建築前の長期契約が好まれる傾向にある。Simon, A. B.-G.（2008）， Pre-
contract Risk in International PFI Project, in Zsidisin, D. A. and B. Ritchie （eds.）． Supply 




と強調している。Handﬁeld, R. B. （2008），Consumers of Supply Chain Risk Data, in Handﬁeld, B. 

















（注２） ① 海 運 物 流 デ ー タ：Fearnleys & Egers Chartering Co. Ltd. （annual）， 
Review.  Svendsen, A.S.（1958）， Seeverkehr und Shiffahrtswirtshaft, 
Institute of Shipping Economics Bremen. United Nations （monthly）， 
Monthly Bulletin of Statistics.  日本船主協会編集・発行（各年版）『海運統
計要覧』。株式会社大阪商船三井船舶営業調査室編集・発行（各年版）『定
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